





















































The Profile of the Modernity-based Theory of Tourism: 
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Abstract：
A key agenda for tourism studies today is to build a theoretical framework functioning as its basic principles, consistent 
with other disciplines of social sciences. A prototype based on modernity appreciating Ning Wang’s framework is 





































































































































































































































































































































































































































































































































方式が頂点に達したのは、概ね1950 年代～ 1960 年代で、
それ以降はポストフォー ド主義的なものへの移行が始まってい
るが、いわゆる団体的規律行動重視型のパッケージ・マス
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